

































Viewing Characteristics of Super-High-Definition Digital Materials
 “RAKUCHU-RAKUGAI-ZU Folding Screens” :














り行ってきた。この公開は，2010 年 4 月より常設している。企画展示としては，2006 年 3～5 月の
「日本の神々と祭り―神々とは何か？―」に歴博甲本を，2007 年 3～5 月の「西のみやこ東のみや
こ―描かれた中・近世都市―」において，歴博甲本，乙本，D本を公開してきた。そして，共同研
究「洛中洛外図屏風歴博甲本の総合的研究」（研究代表：小島道裕）の成果公開として企画された「洛
































































































































































年 3～5 月），「西のみやこ東のみやこ―描かれた中・近世都市―」（2007 年 3～5 月），総合展示「中





















乙本は，一扇を 3分割して撮影した 36 枚の 4×5カラーポジフィルムを 2,000dpi でスキャニングし，
トリミングして一つの画像となるよう接合して作成したものである。解像度は 270dpi 相当である。
D本は，二扇を一組として 3分割撮影した 6組 18枚の 4× 5カラーポジフィルムを 2,000dpi でスキャ
ニングし，上記と同様に作成したもので，解像度は 210dpi 相当である。



















日本の神々と祭り 104512 20282 7.0 -1.0 8.0 43
みやこ展 西のみやこ東のみやこ 104512 20282 7.0 -1.0 8.0 37
秋公開 洛中洛外図屏風歴博甲本公開 104512 20282 7.0 -1.0 8.0 98
常設 総合展示「中世」 104512 20282 7.0 -1.0 8.0 564
甲本 歴博甲本（修復後）
洛中洛外図屏風と風俗画
167153 32996 7.0 -2.0 8.0 37
甲乙比較 歴博甲本（修復後） 167153 32996 7.8 － － 37歴博乙本 76630 16950 6.8 － －
D本 歴博D本 46820 10360 5.2 -1.0 7.0 37
C本 歴博C本 50921 24186 5.5 -1.0 8.0 37
F本 歴博F本 131039 26635 6.6 -1.0 8.0 37





洛中洛外図屏風の超高精細デジタル資料を公開する様子を図 3-1 と 3-2 に示す。全ての公開にお
いて，タッチスクリーン付きディスプレイを使用している。神々展とみやこ展では 52inch，秋公
開と常設では 14inch，洛中洛外図展では 52inch の横長のディスプレイを適用している。表示の解









































































































































































































D本，C本および F本の閲覧倍率の頻度分布を図 10（c）～ （e）に示す。これらの超高精細デ
ジタル資料では，初期表示の倍率指数は非整数になっている。ここから 2倍づつ拡大する倍率指数





















































と横（y）の区画が 500～160pixel，倍率方向（z）の大きさが倍率指数で 1の 3次元の小区画に分け，
各々での操作数を計数し，頻度を求める。
以下では，この閲覧の 3次元の頻度分布を x-y と x-z の平面に投影した頻度分布で表す。図にお
いて，頻度の大きさは，全ての小区画が平均して閲覧されるときの頻度に対して，1倍未満の区画
























神々展での資料画像と x-y および x-z の閲覧分布を図 12に，みやこ展および秋公開での x-y， x-z













































甲乙比較の甲本のx-yおよび x-z の閲覧分布を図16に，乙本の資料画像とx-yおよび x-z の閲覧分
布を図17に示す。閲覧倍率の頻度分布と同様に，操作側となっているときの閲覧箇所の分布としている。
まず，乙本について見る。x-y 閲覧分布より，資料全体が広く閲覧されていることが分かる。平
均の 4倍以上の閲覧がある箇所として，右隻では，第 1扇の清水寺，三十三間堂，第 3扇の神輿渡





















D本，C本およびF本の資料画像と x-y および x-z の閲覧分布を，それぞれ図 18～20 に示す。
D本は，図 18（b）の x-y 閲覧分布において，左隻の第 1扇の相国寺，第 3扇の祇園祭，二条城で，









F本は，図 20（b）の x-y 閲覧分布において，右隻では第 2扇の大仏（方広寺），第 3扇の四条橋，

























































































































D 本 1.9 
C 本 2.7 
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Viewing Characteristics of Super-High-Definition Digital Materials 
“RAKUCHU-RAKUGAI-ZU Folding Screens”: Analysis from Viewing 
Behavior of Visitor to a Museum 
ADACHI Fumio
Larger historical paintings and drawings with small characters and pictures on them, such as fold-
ing screens, picture scrolls, and ancient maps, are digitized in extremely high definition so that they can 
be displayed by the historical material viewing system that is developed to display explanations about 
certain parts of the materials on the screen and zoom in and out wherever the users want to look. These 
super-high-definition digital materials have been used for exhibition and research. Among them, the super- 
high-definition digital images of the Folding Screens of Scenes In and Around Kyoto (Rakuchu-Rakugai-Zu) 
were installed at several special exhibitions and a general exhibition in autumn, when the actual Folding 
Screens of Rekihaku A Version were put on display. Since April 2010, these digital images have been open 
to the public as a permanent exhibition.
The present article is aimed at clarifying museum visitors’ behavior patterns to consult the super-
high-definition digital materials and thus making suggestions for future exhibition planning. To this end, 
the article makes the following matters clear by analyzing the museum visitors’ log recorded during the 
above-mentioned exhibitions.
At the permanent exhibition, there were many visitors who did not make full use of the viewing system 
due to their unfamiliarity with its operation. At the special exhibitions and autumn exhibition, there were 
many visitors who knew well how to use the viewing system and carefully looked at the digital images.
The amount of use of the viewing system varied depending on where in the exhibition hall it was 
installed. The more at the front, the more it was used; the more at the rear, the less it was used. In the 
former case, some people left after using it for a little while. In the latter case, people tended to look around 
at different parts of the images more carefully.
Some users magnified the image of Rekihaku A Version, which had been digitized in the highest defini- 
tion, larger than the original picture. The super-high-definition digitalization can be judged to be useful. 
Usually, except for at the permanent exhibition, people looked at not only the central part but also the 
whole part of images. Many people consulted the explanation on the display, if any, to choose where to look. 
Therefore, it can be confirmed that the explanation display plays a kind of role as a navigation aid.
Moreover, people had no difficulties in using functions that appear to be hard to operate, such as a 
comparison display to show related objects together. Visitors also used both manual mode and scenario 
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mode on a fifty-fifty basis, and some of them switched from scenario to manual mode. Therefore, it can 
be confirmed that the initial purposes of the system installation have been achieved. 
Keywords: Image viewing, Viewer, Exhibition system, Historical materials, Museum materials
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